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   A case of persistent  Miillerian duct syndrome associated with seminoma is reported. 
   A 22-year-old man was admitted with the chief complaint of left flank colicky pain. Physical 
examination revealed huge abdominal mass and absence of left intrascrotal contents. Right 
hydrothorax and left ureteral calculi were pointed  out with radiography. 
   The abdominal tumor was reduced by effective chemotherapy. Extirpation confirmed the pres-
ence of seminoma and persistent  Mallerian duct structure. This case showed left testicular trans-
verse ectopia. 
   In our review of the Japanese literature, 16 cases of transverse testicular ectopia accompanied 
with testicular tumor are reported. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 38: 89-92, 1992) 
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レ線学的所見 明酬 蝉 純撮影では,右 胸水貯留を認
めるが,両肺野にcoinlesion等はなかった.胸 部












































Fig,LIVP(15分後 立 位 ← は結 石 陰 影)
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Fig.3.腹部1血管 撮娯多(選 択的 左精 巣動 脈 造 影)
に隣接 して,精巣上体の組織が存在した.摘除 した傍




した ミュラー管遺残症候群 と診断 した.
術後経過は良好で,左尿管結石 も入院中に自然排石





ミ;、,ラー 管 遺 残 症 候 群 は1939年Nilsoni)に よ っ て,
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Fig.4.摘除 標 本 の組 織 豫seminoma(×400)
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に精巣腫瘍を合併 した例 として取 り扱われているた
め,今 回の集計もそれに従った.わ れわれの調べえた
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